




A Case Study of Building Cultural Identity in a Marginal District Town
-The process Leading up to an Invitation for a Tate Gallery Branch in St. Ives, Cornwall, U.K.-
NAGARA Hiromi
5"J19/3"5"A$H4#4*?,







A Case Study of Building Cultural Identity in a Marginal District Town
－The Process Leading up to an Invitation for a Tate Gallery Branch in St. Ives, Cornwall, U.K.－
Hiromi Nagara*
キーワード：地域文化，アーツ・マネジメント，文化経済学，住民運動
Key words: Regional Cultures, Arts Management, Cultural Economics,























1813年に著名なロマン主義画家J. M. W. Turner（1775- 1851）が町を訪れているが，芸術家の流入
が一気に加速するのは，グレイト・ウェスタン鉄道が， 1877年 5月にセント・アイヴスまで路線
を伸ばし，翌年ホテルを開店して以後のことである。 1883年及び 84年には，画家James McNeill
Whistler（1834- 1903）が，弟子のWalter Sickert（1860- 1942）らと共に滞在し，作品を制作してい
る。3 Whistlerをはじめセント・アイヴスで活動する多くの画家たちは，ひなびた漁村の風景に魅






















It seems certain that so large a group of people descending on a town, bringing their wealth and needs
with them, played a significant role in refloating the economy of a town whose mining and fishing
industries were fast disappearing. The townsfolk supplied services to the artists, from studios, models,




...there was sometimes bad feeling about this between displaced fisherfolk and artists. But with the
development of St. Ives as a holiday resort and the realization that the presence of the art colony was a
great attraction in this respect, thus bringing to the town large numbers of holidaymakers for whom many














アトリエは， 1922年には約 200軒に増える。同時に，「クラブ」所属者数も 200名にまで膨らん
だため， 1923年の総会では，会員資格をより厳密に定めるべき時だという意見が出されている。
また， 1923年には版画やリソグラフ作家達による"New Print Society"が独自に結成され， 1927年
には，「クラブ」から独立して"St Ives Society of Arts"（以後「ソサエティ」と表記）が結成される
など，多くの派生的活動組織が誕生するに至る。11
セント・アイヴスのアート・コロニーに新たな色づけをしたのは，濱田庄司（1894- 1977）を伴っ
て 1920年に日本から帰国し，当地にアトリエと窯を築いた陶芸家Bernard Leach（1887- 1979）で
ある。鈴木禎宏によれば，帰国当初の Leachと濱田は，日本での制作環境の再現を目指し，粘土・



























かった元漁師の独学の画家Alfred Wallis (1855-1943) の才能を発見する。無学で内向的なWallis
の子供のように素朴な作品に， Nicholsonは西洋絵画の伝統を突き崩すモダニズムの純粋な表現を
見いだし，結果的に，この出会いが彼のその後の創作に大きな影響を与えることとなる。13 ロンド
ンに帰った NicholsonはWallis作品のプリミティヴな魅力（"his quality of innocence and unthinking
vitality in the naı¨ve paintings"）を周囲に紹介し，芸術家仲間の間でWallis作品の収集熱が起こったと
いう。14 1939年， Nicholsonと Hepworthは第二次大戦の戦禍を逃れてセント・アイヴスに移り住





く，唯一両者の調和を計ろうと骨折ったBorlase Smart (1881-1947)の死後， Hepworthや Nicholson






セント・アイヴスの地図 （Whybrow, St Ives
1883-1993―Portrait of Art Colony―より)
50年代は"Four Middle Generation Painters"を中心とする新しい世代の舞台となる。これは，Terry





























For a time they had an identity of group activity. The fruit of their talents is in the accumulation of
powerful works of art...which united the dramatic coastal landscape with an internationally significant

















Nicholsonが町を去り， 1964年には， Lanyonがグライダーの事故が原因で亡くなる。続いて 1975












It has to be said that influential art critics and writers prepared to promote and publicise, and prestigious
galleries and public funded bodies prepared to buy works for collections, are also missing, and I think one






























In the years before the Tate, St Ives, like every seaside resort in the country, was facing desperate times.
Travellers would return from Cornwall making less than favourable comparisons with Eastern Europe. The
idyllic fishing village of the Forties and early Fifties, which had magnetised Ben Nicholson, Barbara
Hepworth, Naum Gabo, Sven Berlin and the Group, had long been eclipsed by the demands of the British
family holidaymaker.
Peter Murrish was chairman of the Chamber of Trade between 1953 and 1959 when the town went all
out for the bucket-and-spade market...."I played my part in it at the time," he says remorsefully. "It was
regrettable, the opening of funfairs and amusement arcades and all those cheap signs and notices."27
このような行き詰まり状況のなか， 80年代に入ると，あたかも文化アイデンティティ衰退の危
機感に抵抗するかのような企画が相次いで生まれている。まず， 1953年に Hepworthによって企
画・実施された単発の"St Ives Festival of Music and the Arts (6-14 June)"が， 1981年以降，年 1回の
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のセント・アイヴスに関する大規模な展覧会以後も， 1986年には"Tate’s Forty Years of Modern Art
1945-85"という企画展において，セント・アイヴスの "Middle Generation"の芸術家たちが特別の注







London’s Tate Gallery was offering some of its finest paintings for permanent display in St Ives if a
suitable gallery could be found. The offer was welcomed by tourism chiefs, who said it would be a great
attraction and a significant help in boosting the off-peak tourist season. The paintings on offer were those










専門家による複数の調査報告書を詳細に検討する。まず，South West Artsによる報告書The Survey
of the Arts in the South West (1984) の内容が検討され，続いて， Cornwall Collegeによる報告書The






Cornwall is failing to exploit its unique cultural potential. Arts and crafts activities are rich and diverse but
unco-ordinated. A little more spending on the arts would generate powerful spin-offs.33
検討の結果，町を代表するギャラリーがセント・アイヴスのみならず州全体に及ぼすであろう経
済効果の肯定的予測に基づき，州議会はテイト・ギャラリー分館誘致計画の支持を決定する。そし
て， South West Artsの所長Martin Rewcastleを介してテイト・ギャラリーへの働きかけがなされ，前











Ives Tate Action Group (STAG)"が結成され，資金集めのための活動に乗り出す。 Axtenによれば，
実際には， 1990年から 1993年に至る 3年間の活動期間中， STAGは以下に挙げるような様々な
役割を果たしたという。すなわち，①建築費用の一部として 10万ポンド，及びギャラリー内の






1990年 3月のSTAG立ち上げに際しては，運営委員会委員長のRichard Carew Poleによって芸術家
及び 300人の住民たちを対象とする集会が開かれ，計画の趣旨と予測される効果の説明の後，計
画への協力要請が行われた。結果，結成式当日だけで，個人の住民支援者によって計 22,000ポン
ドの寄付が約束される。同年 10月には，セント・アイヴス在住の 10名の芸術家によって 75部限
定のエッチング集が制作販売され， 12,500ポンドを売り上げるとともに，続いて第二版が出版さ
れる。そして翌 1991年 10月に STAG主催のオークションが開かれる頃には， STAGが集めた資
金はすでに7万ポンドに達していたという。芸術家たちを中心に 269点の作品が寄付され，全ての
運営が手弁当で行われた結果，オークションの最終売上額は 27,500ポンドにのぼった。さらに
1992年 9月，Alfred Wallisの死後 50年を記念して，画家の人生と作品を紹介する 2週間のフェス
ティバル"Wallis Fortnight"が開催されるが，その成功は改めてギャラリー誘致の意義を住民に確認
させる結果となった。
...much to everyone’s pleasure, the festival involved more local residents than any other STAG event had
achieved, and it brought home the realisation that the new gallery was likely to have a much greater impact
on the town than many might first have realised.36
この他にも様々な企画を実現し，また住民支援者や芸術家たちによる資金協力を得た結果，
STAGはわずか 2年間で当初目標の 10万ポンドの資金調達に成功する。この間，The St. Ives Times





その方針を転換する。 1990年 6月，セント・アイヴスを訪れ， STAGのメンバーとの会合を持っ
たテイト・ギャラリー館長Nicholas Serotaは，次のように述べたという。
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Tate Gallery, St Ives Tate Gallery, St Ives の分館 Barbara
Hepworth Museum の Sculpture Garden
"After initial scepticism by the Trustees, they are now very impressed by what Cornwall County Council
has achieved towards making this project come to fruition, as well as by what is happening in St Ives itself.
In May the Trustees promised their fullest support for the project."38















Through the changing displays in St Ives, Liverpool and Millbank, the same major works become visible
in different contexts. We can invite speculation on whether the same work looks more or less to do with a
given region when seen in different settings. The institution itself creates a "national" gallery in a
"regional" setting. In this, the new gallery will pose in a dramatic rhetoric the real challenge of locating art
in new contexts.41
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テイト・セント・アイヴスの文化・経済的効果
テイト・セント・アイヴスは，予想以上の成功を収める。当初見積もりでは，年間 7万 5千人
の入館者を見込んでいたが， 4ヶ月経たずに 10万人に到達する。42 そして，会館一周年を記念す
るThe Daily Telegraphの記事には，入館者数 20万人を突破したことを報じる次のような記述が見ら
れる。
For the Tate Gallery’s branch in St Ives has just celebrated its first birthday, and it has been successful
beyond its own wildest dreams. In its first three months, it had as many visitors as had been predicted for a
whole year: 70,000. Twelve months later, 200,000 people had passed through its doors.43





"The Tate is marvellous. It will change the image from what I call the honky-tonk end of the business. It








Turning to economic benefits, 85% thought that the Gallery had benefited the town and 64% went on
to affirm that the Gallery had brought benefits to their own businesses. When asked to quantify the
benefits, 45% of those replying to this question had noticed an increase in sales of up to 10%. A further
19% claimed an increase in sales of over 10% in the preceding half year since the Gallery opened.
▲
The Gallery’s success in increasing trade was attributed to an overall increase in the number of
visitors, a more up-market type of visitor who was prepared to spend more in the town, and to a
noticeable extension in the season for visitors attributable to the opening of the Tate throughout the
autumn and winter months.46
さらに， 1998年 11月のThe Guardian紙は以下のように伝えている。
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Survey have shown that about 2 per cent of tourist spending in Cornwall is attributed to people whose
primary reason for going there was to visit the gallery. Hoteliers have fared particularly well with an









"Lots of things were underestimated before the gallery opened―not least the appetite for a focused





































































本稿執筆のために， 2004年夏，St Ives Trust Archive Study Centre, Tate St Ives, St Ives Library等にて資料・
情報の収集を行った。その際，元St Ives Tate Action Groupの中心メンバーの一人であり，Gasworks to Gal-
lery: The Story of Tate St Ivesの著者でもある， Archive Study Centre顧問Janet Axten氏より，資料に関する貴重
なアドバイスをはじめ，様々なご指導・ご協力をいただいた。ここに記して感謝の意を表したい。
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ば，セント・アイヴスにピークシーズンに滞在した観光客の数は， 8,650～14,000人，平均 12,523人であ
る。（"Socio-Economic Statistics for Cornwall, "http://www.cornwall.gov.uk/Facts/tour07.htm (Feb. 2001) より）
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